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Abstract
“Function differentiation”and“the construction of the effective medical system”are declared 
and I“examine illness, and the popular name which each hospitals cooperate not medical care to
conclude treatment with a medical institution and support cooperates”, and each medical
institution 1 has been built in a system cooperating as“illness disease cooperation”these days.
In the basics, the patient has an idea to live in the area that lived so long.
The patient visits a hospital for treatment in the local medical office (family medicine) which lived
so long and when high medical care is necessary, visits a hospital for treatment by the introduction
of the medical office (family medicine) in a large-scale scale hospital. The healing back is
reorganized by form from“at-home (a medical office) to hospitalization (a large scale hospital) and
at-home”(a medical office) to visit a hospital for treatment again in the medical office, and a shift
change is made to a community medicine.
And, as a window of the medical institution of a side taking the introduction of the patient, each
organization establishes“community medicine cooperation room)”these days. Although I am
almost common about the ideal method of the function of the cooperation room of each engine,
however, there is few difference about the staff and the duties contents belonging to. I think that
these some differences control administration greatly.
This time I inspected it about an ideal method of the cooperation room than the side of the
medical social-worker who belonged to the cooperation room. As a result the result that a medical
social work function got the side to be important for administration of the cooperation room from
one instance example was provided.
Key words



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































One consideration about the ideal method of the social welfare support technology
引用・参考文献
１）田野倉浩治．医療事務Openフォーラム－地域連
携パスと療養型病院．月刊保険診療．東京：医学
通信社．2007：68．
２）山路克文．一般病院における医療ソーシャルワ
ークの一考察．新潟青陵大学紀要．2003；３：２．
３）小竹敦司．これからの地域医療連携のありかた
と中堅病院の対応．看護部長通信．2006；４：
pp92‐96．
４）佐野文男．医療法改正の経過．北海道医報．
1997；880：pp２-５.
５）杉崎千洋．病院における地域医療連携と医療ソ
ーシャルワーカーの組織・業務の変化.平成16・17
年度科学研究費補助金国内調査研究報告書.2006
６）一部疾患とは、大腿骨頚部骨折であり、かつ、
大腿骨頚部骨折骨接合術、大腿骨頚部骨折人工骨
頭置換術を実施しているものに限定されている。
７）地域連携診療計画管理料・地域連携診療計画退
院時指導料の診療報酬はそれぞれ1,500点である。
８）厚生労働省．良質な医療を提供する体制の確立
を図るための医療法等の一部を改正する法律案の
概要．
＜http ://www.mhlw.go.jp/bunya/ shakaihosho/iryouseido01/kanrenhouan02a.html＞．
2007.12.13
９）地域連携パス等とは、「等」については①「地域
連携パス」及び②「クリティカルパス」について
指している。
①　地域連携パスとは：急性期から慢性期に至る
医療機関の連携パス（医療連携クリティカルパ
ス）を地域まで延長し、保健・福祉のサービス
を連動させること。
青森県三八地域県民局　地域健康福祉部　企画
調整室．
＜http://www.pref.aomori.lg.jp/sa-kikaku/houkatsu/houkatsu.html＞
2007.12.13
②　クリティカルパスとは：医療の内容を評価・
改善して、質の高い医療を患者さんに提供する
ことを目的として、入院から退院までの計画を
立てたもの。患者さん用には、検査の予定や治
療の内容、リハビリテーションの計画、いつ頃
どの様な状態になれば退院することができるか
などを、一覧表している。
筑波記念病院．
＜http://www.tsukuba-kinen.or.jp/column/timely/030501.html＞
2007.12.13
10）渡辺俊之．チームアプローチについて．月刊理
学療法．2007；24巻 4 号
11）図２・図３については、平成19年10月12日開催
の中央社会保険医療協議会　診療報酬基本問題小
委員会（第101回）、社会保障審議会後期高齢者医
療の在り方に関する特別部会の「後期高齢者医療
について-後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子に
ついて」の資料「入院医療について」資料（診－
３）pp２～３より。
206
新潟青陵大学紀要 第８号　　2008年３月
医療現場における社会福祉援助技術のあり方についての一考察
